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ﻣﻠﺨﺺ
ﻻ زال ﻓﻜﺮ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ وﺑﺤﻮﺛﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ –ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻄﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺑﻜـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺜﻮرة -ﻣﺜﺎر ﻧﻘﺎش وﺟﺪ ل واﺳﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳـﻴﻦ واﻟﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﻣﺜﻠﻤـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺜﻴـﺮ اﻟﻜﺜﻴـﺮ
ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺠﺪل .ﻟﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻓﻮﻛﻮ وﻛﺬا أﻧﻤﻮذﺟﻪ
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺴـﻠﻄﺔ ،ﻣـﺮور ًا ﺑﻤﻮﻗـﻒ ﻓﻮﻛـﻮ وﺗﺤﻠﻴﻠـﻪ ﻟﻠﻤﻔﻬـﻮم اﻟﻤﺎرﻛﺴـﻲ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ .وﻳـﺬﻛَﺮ أن
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺔ أﻟﻘﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳـﺎء اﻟﺴـﻠﻄﺔ وﻣﻌﺎرﺿـﺘﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺤـﻖ
واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﺗﺸـﻜﻴﻚ ﻓﻮﻛـﻮ ﻟﻤﺴـﻠﻤﺎت ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴـﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ ﻣﺴـﻠﻤﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﻋـﺪﻫﺎ ﻋﻼﻗـﺔ
ﺗﻀﺎد وإﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻨﻈﺮ ﻓﻮﻛﻮ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ،:ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﻮﺟـﺪ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ".
واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﻠﺒـﺔ .ﻓﺎﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺗﺸـﻴﺮ إﻟـﻰ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻛﻤﺎ وﺗﺒﻴﻦ أن أن ﻓﻬﻢ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗﻔﻀـﻴﻪ إﻟـﻰ
ﺛﻮرة ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳ ًﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﺪه ﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴ ًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻨﻤـﻮذج
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮر ﺑﻄﻲء ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻮرة.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﻓﻮﻛﻮ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،اﻟﺜﻮرة ،اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2019
*
*

ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش ،ﺟﺮش ،اﻷردن .
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

Abstract
Michel Foucault's thought and his philosophical research, especially those related to
power and its relation to knowledge, resistance and revolution, are still controversial
among many scholars and researchers. In fact his thought provokes many reactions,
objections and arguments.This study aims at understanding Foucault's vision as well as
his model in the analysis of the idea of power. in addition, it attempt to clarify his
position and analysis of the Marxist concept of power. The study also shed light on
topics such as the physics of power and its opposition to the theory of the right and the
legal perception of power. Further, the study will address Foucault's questioning of the
axioms that which power was based on, such as the monarchy, dependency and others.
To achieve these objectives, the researchers adopted in this study the analytical approach
as being the appropriate method for such analysis. The study concluded that the
relationship between power and resistance cannot be counted as an antagonistic
relationship, as for Foucault, resistance is inscribed within power relations:, i.e.,
wherever there is power, there is resistance, which means that resistance is never in a
position of exteriority in relation to power. In addition, the study revealed that power
refers to a relation that change continuously, as power remains hostage to changing
conditions and volatile strategies. Furthermore, the study showed Foucault's
understanding of the resistance and how it can lead to a revolution. Indeed this is based
primarily on his analysis to the nature of power and based on the fact that resistance,
according to him, is an alternative model of power, and that resistance is a stage of Slow
development towards revolution.
Keywords: Foucault, power, resistance, revolution, axioms.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻃﺮﺣﺖ أﺑﺤﺎث ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺬات واﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﺮﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺑﺘﻴﺎر ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻮت،اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وأﺛﺎرت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻂ واﻟﻨﻘﺎش
 وﻗﺮاءة، ﻫﻴﺪﺟﺮ ودرﻳﺪا،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻴﺘﺸﻪ
 وﺧﻄﺎب اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻮد ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوس وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻦ،أﻟﺘﻮﺳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ
 ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ.(2000 ،وايأرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺠﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ )اﻟﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻹرادة واﻟﺬات واﻟﺬاﺗﻴﺔ وأﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎدرات
 وﻫﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل.اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
. واﻟﺘﺎرﻳﺦ، واﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف، واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻﻻت،ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ
ﺴﻘِﻄﻮا ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن أﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر
.ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟِﻨﺰﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
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إﻧﻬﺎ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷوﻫﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻤﺎ :اﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ ذاﺗﻪ ،أو ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ أوﻫﺎم
اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ا ﻟﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﻨﺰﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﻬﺎ .ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ أﻗﻄﺎب ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﻔﻜﺮي ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ)اﻟﺪواي ،ص ،(7:ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )."(Gordon, 1980, p: 104
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ إذ أن ﻓﻮﻛﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ أدﺧﻠﻮا اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻢ
ﺗﺘﻄﺮق ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ :اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨﻮن ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﺴﺠﻮن ،أو ﻣﻮﻟﺪ
اﻟﻌﻴﺎدة واﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ .وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
ﺳﻨﺘﻨﺎول رؤﻳﺔ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ رأﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ،وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ
إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ادﻋﻮا رؤﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎدة ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ
).(Lentricchia, 1988, p: 68
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻮﻛﻮ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻓﺈن
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷوﺳﻊ أم اﻷﺿﻴﻖ ،ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻗﻮى اﻟﺠﺴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
) (Gordon, 1980, p:104وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺨﻮل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻵﺧﺮ .ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ .وﻳﻌﺪ
ﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺸﻘﺎﻗﻪ وﺗﺤﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ).(Gordon, 1980, p: 88
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺛﻨﺎء ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ درس ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺠﻨﻮن واﻟﻌﻴﺎدة
واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .ﻳﻘﻮل ﻓﻮﻛﻮ :إن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺗﺨﻄﺊ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺘﻜﺎﻣﻼن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ وﻫﺬا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﺣﻴﺎء
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﻬﺎ اﻟﻄﻮﺑﺎوي .ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ دون
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻠﻄﺔ )."(Gordon, 1980, p: 52
ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل:
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪاً أن ﺗﻔﺘﺮض اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﻜﺴﺐ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وإن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮن ،وأن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻋﻤﻲ .وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا :ﻓﻘﻂ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﻏﻠﻘﻮا أﺑﻮاب اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻮرﻃﻮا ﻓﻲ
اﻟﻄﻐﻴﺎن ،ﻫﺆﻻء ﻓﻘﻂ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻮا اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"(Gordon, 1980, p:51) .
إن ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻻ ﺳﻌﻲ ﻓﻮﻛﻮ إﻟﻰ ﺳﺒﺮ أﻋﻤﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺰو إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻌﻴﺎدة ،واﻟﺴﺠﻦ،
واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺣﻔﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه رﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﻌﺪﻣﻴﺎت ﻧﻴﺘﺸﺔ وﻫﻴﺪﺟﺮ.
وﻫﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻓﻮﻛﻮ أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
واﻟﻨﻘﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺤﺎﻃﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﻖ ،وإن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻻ
ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮد ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺎق ﺗﺰداد ﻗﻮة وﺳﻠﻄﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻂ
وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪث واﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﻜﺜﻒ أﻳﻀﺎً ﺑﺪورﻫﺎ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮر ذاﺗﻪ .ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ أن
ﻓﻮﻛﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ رﻓﺾ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻓﻜﺮة ﻣﺎ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ رﻓﺾ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻘﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎت؛ إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮه ﻣﻦ أﻣﻞ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﺗﻨﺎﺛﺮت ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ وﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬوﻗﻴﺔ.
ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻧﻮازﻋﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮاد وﺗﺠﻴﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎم ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻖ .وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻵراء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ذاﺗﻪ )ﻓﻮﻛﻮ.(2003 ،
إن ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻮﻛﻮ وﻣﺎ أﺿﻔﺘﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪر
إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﻓﺘﺤﺖ ﻃﺮﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪةً ﻟﺴﺒﺮ أﻏﻮار ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻧﺴﺎن واﻷدب واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف اﻷﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذاﺗﻬﺎ .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻘﻂ أﻣﻜﻦ ﻟﻔﻮﻛﻮ دﺣﺾ اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎءﻫﺎ )ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺪم واﻟﺒﻨﺎء( .وﻗﺪ ﺟﺎء
ﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺨﻄﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻞ ﻛﻌﻤﻞ ﺣﻔﺮي ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ وإﻇﻬﺎر اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻫﻮﺑﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻴﻨﻴﺔ  Leviathanاﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻨﺎزﻻً ﻣﻄﻠﻘﺎً )اﻟﺴﻴﺪ،2011 ،
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻳﺸﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﻮﻛﻮ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﻮﻛﻮ ﻃﻮال ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻛﻤﺆرخ ،ﻛﺘﺒﺎً ﻋﺪﻳﺪةً ﺣﻮل ﻧﺸﺄة ﻃﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
أﺻﻮل وﺗﻄﻮر اﻟﻄﺐ اﻟﻌﻴﺎدي ،ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺼﺮ اﻷﻧﻮار أو اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻨﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﻼﻧﻲ وﻣﻨﻈﻢ.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻓﻮﻛﻮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﺗﻐﻠﻐﻞ ا ﻟﺴﻠﻄﺔ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ" ،اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ" ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .وﺑﻨﻈﺮه ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻃﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام ،اﻟﻄﺐ ،ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ
واﻟﻜﺒﺖ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮاً ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﺜُﻼً ﻻ ﺗﺪرك وﻻ ﺗﻨﺼﻒ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،وﺑﻴﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻔﻀﻞ رﻓﻀﻬﺎ ،ﻓﻐﺪت
ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﻮاﻟﺐ ﺿﻴﻘﺔ -ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺮة اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ -واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﻧﺘﻘﻤﺼﻬﺎ
ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ وﺣﺘﻰ ﻣﺴﺮورﻳﻦ )ﺑﺎرﺗﻨﺲ ،2005 ،ص.(56:
وﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺟﻴﻞ دوﻟﻮز ﻓﺈن ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ أول ﻣﻦ أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻀﻴﻘﺔ
ﺑﺎﺑﺘﻜﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻔﻬﻮم "اﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﻜﻞ
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ دوﻧﻤﺎ اﻫﺘﺪاء إﻟﻴﻪ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ"
)دوﻟﻮز ،1987 ،ص .(30:واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﻮﻛﻮ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ آﺧﺮ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ وﺻﻔﺎً ﻻ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎً ،ﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ،وﻻ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻪ .ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل أن ﻓﻮﻛﻮ ﻳﺮى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮى ،وأن ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮى ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻄﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﺆال اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ؟ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺳﺆاﻻً ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو
ﺗﻤﺎرس ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻈﻬﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )دوﻟﻮز ،1987 ،ص.(77:
إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮة واﺣﺪة ﻣﻮﺣﺪة وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻛﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،أو ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ،ﺑﻞ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺎﺳﻤﻪ أو ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ،أو ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ،أو ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ .إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﻲء ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ وﻣﺘﺪاول
ﻛﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ اﻷﻓﺮاد وﺿﻊ
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ووﺿﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎﻟﻔﺮد أﺛﺮ
ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﺘﻬﻢ )ﻓﻮﻛﻮ.(2003 ،
ﻓﻮﻛﻮ واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﻳﻌﺎرض ﻓﻮﻛﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ ،وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻛﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ أن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك
دوﻟﺔ ﺗﻤﺎرس ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد
ﻟﺬات أو ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺠﻬﺎز )اﻟﺪوﻟﺔ( ﻳﻨﻔﺮد ﻟﻮﺣﺪه ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻳﺮى ﻓﻮﻛﻮ أن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎفٍ ،إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ،وﻟﺬا ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﻟﻠﻐﺰ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺮ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺗﺮدﻳﺪ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ .ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
أﻋﻠﻰ ذراﻫﺎ؛ أي ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة .وﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻮﻛﻮ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ إﻟﻰ وﺣﺪات ﺻﻐﻴﺮة ﻳﺴﻬﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ
وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ).(MacDonald, 2006
ﻳﻘﺘﺮح ﻓﻮﻛﻮ ﻧﻤﻮذﺟﺎً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺎرة وﻣﺴﺘﻘﺮة
ﻓﻲ ﻳﺪ ذات ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺈﻧﺘﺎج ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻮى .ﻳﺘﺤﺪث ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ذات واﺣﺪة ﻣﻤﺘﻠﻜﺔ
ﻟﻠﻘﻮة .ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮى ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎً وﺗﺴﻠﺴﻼً ،أو اﻧﻘﻄﺎﻋﺎً واﻧﻔﺼﺎﻻً .إﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺒﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎدﻣﺔ .ﻻ ﺗُﻔﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق ،ﺑﻞ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﺗﺤﺖ ،ﻻ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ واﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة
اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻓﻲ آﻟﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وداﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺴﺮي ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳﺮه" :إن اﻟﻘﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺴﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺬور ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ،وﻻ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣـﻦ اﻟﻘﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة" .ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ دوﻣﺎ
ﺷﻜﻞ ﺧﺎص وﻣﺆﻗﺖ ﻟﺼﺮاع ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﺘﻜﺮر ،واﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺮب ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ ،داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻣﺘﻼﻛﻬﺎ رﻫﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ،واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻼﻗﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺒﺜﺔ وﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮﻣﺘﻪ .وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﺤﺪود "اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" ،إﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﺨﻮﻣﻪ ) Foucault
.(et al, 1980, pp: 51-53
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎء أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺮاﻋﺎت
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎء ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﻜﺜﺮة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻦ ﻧﻘﻂ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺆر ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮاع ،وﺗﺤﺪد
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة .ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ "اﻟﻜﻞ أو ﻻ
ﺷﻲء" :ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ،وﻻ ﺗﻘﺎس ﺳﻮى ﺑﻤﻔﻌﻮﻻﺗﻬﺎ.
ﻫﻨﺎك ﺣﺮب داﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻚ داﺋﻢ ،وﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر داﺋﻢ
ﻻﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺆرة ﻗﻮة أﺧﺮى ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة أن ﺗﺴﺘﻘﺮ -وﻟﻮ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ -ﺳﻮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﺑـ"اﻟﻤﺄﺳﺴﺔ" ).(Institutionalization
وﻫﻨﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﺼﺮاع ،أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ) (Consensusأو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ،أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس،
ﺑﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻮق ﻏﺎﻳﺔ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،أي ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮ؛
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى :ﻻ وﺟﻮد ﻻﻋﺘﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺎ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ .(،2008 ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻮﻛﻮ ،ﻫﻨﺎك
ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻫﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻮﻫﻢ
ﻋﺎدة ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ أو ﻋﻤﻴﺎء ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ،وأن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺰﻻء ﻻ ﻫﺪف ﻟﻬﺎ
إﻻ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻓﻮﻛﻮ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺤﻮراً داﺋﻤﺎً
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺗﻤﻔﺼﻼً ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وأن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺘﺞ داﺋﻤﺎً ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ
أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑ ﺪورﻫﺎ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺆدي -وﻟﻮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ -إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﺎل أﺳﺘﺎذ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ إﺟﺎزة أو ﻋﺪم إﺟﺎزة اﻟﻄﺎﻟﺐ .وﻫﻨﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت
اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وإﻧﻤﺎ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،وﻳﺼﺒﺢ اﻵﺧﺮون
ﻳﻬﺎﺑﻮﻧﻪ وﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ ،ﺑﻞ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أو ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻷﻏﺮاض ﻣﺎدﻳﺔ إذا ﻣﺎ أراد،
واﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺠﺬب إﻟﻴﻪ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وأن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺳﻠﻄﺘﻪ إذا ﻣﺎ أراد.
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

ﻓ ﻔﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﻫﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻣﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻊ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﻓﻮﻛﻮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻮم
اﻹ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﻠﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺪﺟﻴﻦ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ :ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻜﻨﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺤﺮﻓﻲ او اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،وﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ).(Gordon, 1980
ﻳﺒﺮز اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﺛﻲ ﻟﺪى ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺤﻪ ﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻧﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮاً ﻣﻦ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ أن ﻣﺎ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة ،أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻐﻠﺐ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ "ﺟﻴﻞ دوﻟﻮز" إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮﻛﻮ ﻧﻴﺘﺸﻮي اﻟﻤﻨﺰع ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﺗﻔﻜﻴﻜﻪ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،
وﻳﻘﺼﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ
ﻣﺠﺮد أوﻫﺎم ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء وﺗﻘﻨﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ.
وﻳﺬﻫﺐ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺎرة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﻫﻢ أو اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﺨﺪاع ،وﺗﺎرة ﺗﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﺮة ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺨﺪاع اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﻀﺎع اﻹرادات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻬﺎ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺎرب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻴﻦ ﻓﻮﻛﻮ وأدورﻧﻮ،
ﻓ ﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﺒﻌﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺧﻀﺎع
اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ،ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ أو ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ،
وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ – ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮﻛﻮ  -ﻃﺎﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻳﻬﺎ وﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻌﻞ
ﺳﻮى ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﺬوات اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ اﻹرادة ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻤﺮدودﻳﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺪارات ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد .(13
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ:
إن ﺗﺼﻮر ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ :ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻳﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﺮادﻳﻐﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﺗﺨﺘﺮق ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ واﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،وأن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻫﻤﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة إذ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ وﻻ اﻟﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﺑﻞ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وإﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
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اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺜﻮرة ﻋﻨﺪ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻳﺸﻴﺮ دوﻟﻮز ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺣﻮل أﻋﻤﺎل ﻓﻮﻛﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻼً ":إن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻧﺎرﺷﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ إﻋﻼﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻤﺜّﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ" ،وﻳﻀﻴﻒ
دوﻟﻮز أن "ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺎﺗﺎً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺲ "دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ" ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﻤﻌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻫﻨﺎ أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻣﻌﺎً" " .إن ﻓﻮﻛﻮ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﺜّﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
ﺣﺮب ﻣﺮﺑﻮﺣﺔ ،ﺑﻞ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺜّﻞ اﻟﺤﺮب ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ".
إن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ دوﻟﻮز ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﻀﺎد "ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" ،وﻫﻮ ذاﺗﻪ
ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺘﺸﻪ وﻓﻮﻛﻮ ،ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻟﻠﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻤﺜّﻞ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮة
"اﻟﺤﺮب" اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞّ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ -واﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﻌﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺣﺪاﺛﻲ-اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺤﺮب ،ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر إﻟﻰ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﺤﻖ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻮﺑﺰ أن ﻃﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب ،وﻛﻞ اﻟﻤﻔﻜّﺮﻳﻦ
اﻟﺤﺪاﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﺳﻄّﺮوا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أي ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻖ/اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺤﺮب
وﻳﻀﻊ ﺣﺪاً ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﺣﺪه ﺳﺒﻴﻨﻮزا أﺑﺪى ﺗﺤﻔّﻈﻪ اﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺣﻴﻦ رأى أن اﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﺆدي ﻓﺤﺴﺐ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻳﻘﻮل ﻓﻮﻛﻮ:
" إن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻠّﻢ ﻛﻤﻌﻄﻴﺎت أوﻟﻴﺔ ،ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺸﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻓﻬﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ أﺷﻜﺎﻻً ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ )دوﻟﻮز 1987 ،ص."(90-77
وﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﻣﺎ ﺷﻜﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻪ .ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻘﺮاءة ﻓﻮﻛﻮ ﻟﺠﻴﻞ دوﻟﻮز
)ﻳﻔﻮت:(2005 ،
 -1ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ "ﻓﻲ ﻣﻠﻚ" ﻃﺒﻘﺔ ،وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻐﻠﺒﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻮﻛﻮ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ
ﺗﻤﺎرس ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺤﻮ وﻻ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺮﺟﻊ آﺛﺎرﻫﺎ
وﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ" ،ﺑﻞ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﺣﻴﻞ ووﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت وأﻋﻤﺎل" "ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺎرس أﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﻠﻚ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﺎً ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺗﺤﺘﻜﺮه ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،وﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻮﻛﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن "اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮة ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ :إﻧﻬﺎ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ".
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻋﻤﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺮوﺟﺎً ﺟﺬرﻳﺎً ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
دﻣﺠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰة،
وﻣﺘﺠﺴﺪة وﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺘﻠﻜﺔ ،ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،وﺗﺸﻜﻞ وﻛﻼء ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ ).(Gaventa, 2003, pp: 1
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻜﺮة أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
"اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ" أو "اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ" ،أﻓﻌﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ أو اﻹﻛﺮاه ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺘﺔ وﻣﻨﺘﺸﺮة.
"اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن" و"ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن" ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ وﻻ ﻫﻴﻜﻞ
).(pp: 63 Foucault 1998
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻟﺘﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻴﻤﻨﺔ
اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ،أو ﻓﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ داﺋﻤﺎً أن ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اذا ﻟﻢ ﻧﺄﺧﺬ ﻧﻈﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ أو ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎً ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ،وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ أو ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﻳﺘﺪاول ،أو ﺷﻲء ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ،إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻊ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ،وﻻ ﻓﻲ ﻳﺪ أي ﺷﺨﺺ أﺑﺪاً ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻛﺴﻠﻌﺔ أو
ﻗﻄﻌﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن
ﺑﻴﻦ ﺧﻴﻮط ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ؛ ﻓﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا
ﻓﻘﻂ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎً اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎﺗﻬﺎ .وﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى ،اﻷﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻘﻮة ،وﻟﻴﺲ ﻧﻘﺎط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ).(Gordon, 1980: pp 98
 -2ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻤﻴﺰه:
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ إﻻ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل
ﻣﻈﻬﺮي ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻬﺬا ﻓﻬﻲ أﺟﻬﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻳﺆﻛﺪ
ﻓﻮﻛﻮ أن اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل وأﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪواﻟﻴﺐ واﻟﺒﺆر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺗﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻻ
ﻣﺮﺋﻴﺎً ﻟﻬﺎ ،أي ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ .إذن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة وﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮﺳﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻴﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﻜﺎر.
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وﻗﺪ ﻟﺨﺺ ﻓﻮﻛﻮ اﻟﺨﻤﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻗﺎل :أود أن أﻗﻮل أﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻮﺟﻪ أﺑﺤﺎﺛﻨﺎ
ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ ،وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻧﺤﻮ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﻤﺸﻐﻼت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻧﺤﻮ أﺷﻜﺎل اﻟﺨﻀﻮع واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻷﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻧﺤﻮ اﻷﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺠﻨﺐ ﻧﻤﻮذج ﻟﻴﻔﻴﺎﺛﺎن  Leviathanﻓﻲ
دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ) .(Gordon, 1980:pp 102ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻤﺤﺪود
ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﻧﺒﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺗﻜﺘﻴﻜﺎت
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.(Gordon, 1980:102) .
 -3ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ:
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻤﻂ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺮى ﻓﻮﻛﻮ أﻧﻪ " ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ أﻧﻮاع
اﻟﻌﻼﻗﺎت ..وﻻ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎً ...ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة دوراً ﻣﻨﺘﺠﺎً" .ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻓﻮﻛﻮ إﻧﻜﺎر دور ﻧﻤﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺪم ﺑﺪﻻً ﻋﻦ اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﺗﻄﺒﻊ اﻟﺘﺼﻮر
اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻼً وﻇﻴﻔﻴﺎً ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﻳﺜﺔ أو اﻟﻤﺜﻮل اﻟﺜﺎوي ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺆر اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ،أو ﻳﻘﻴﻤﻮن
ﺑﻬﺎ أﺑﺪاﻧﻬﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ )ﻛﺎﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺜﻜﻨﺔ واﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﺴﺠﻦ إذا ﻟﺰم اﻟﺤﺎل( .وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل
ﻓﻮﻛﻮ :ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،وﻟﻜﻦ أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻞ ،وﺗﻤﻴﺰ وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﺴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺳﺲ أو
ﺗﻮﺣﺪ أو ﺗﻨﻔﺬ دون إﻧﺘﺎج وﺗﺮاﻛﻢ وﺗﺪاول وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎب ).(Gordon, 1980: pp 93
 -4ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮ واﻷﻋﺮاض:
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮاً ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺮض ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن زﻣﺎﻣﻬﺎ
)اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻴﺰﻫﻢ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ )أي اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﻴﻦ( .ﺧﻼﻓﺎً
ﻟﻬﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻮﻛﻮ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮاً ﺑﻞ ﻫﻲ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺿﺎً ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ :وﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ،
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻦ ) Deleuze,1988,
 .(pp. 24–5ﻣﻦ ﻫﺬه ،اﻟﺼﻮرة اﻟﺪوﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻨﺎﻟﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ أي أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ وأن اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨ ﻒ أو اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛ وأن اﻟﻬﺪف اﻟﺜﻮري ﻫﻮ ﻛﺴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ آﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
225

11

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 20 [2021], Iss. 1, Art. 7

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

وﻳﻌﺘﺮف دو ﻟﻮز ﺑﺄن ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎرﻛﺲ ﻫﻮ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ ﻳﻌﻴﺪون اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن دوﻟﻮ ز ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ  -اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ أو ﻳﻌﻴﺪون إدﻣﺎﺟﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) Deleuze,1988,
 .(pp:24–30إن ﻧﻘﺪ دوﻟﻮز ﻟﻬﺎردت وﻧﻴﺠﺮي ،ﻫﻮ أﻧﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪون ﻣﺴﻠﻤﺎت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﻴﻦ  -اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺣﻮل اﻟﺒﺮوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ ،واﻟﺜﻮرة ،وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ).(MacDonald, 2006, pp. 113–37
 -5ﻣﺴﻠﻤﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ:
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻌﻨﻒ أو ﺗﻤﺎرس ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺗﺎرة ﺗﻘﻤﻊ ،وأﺧﺮى ﺗﻤﻮه،
أو ﺗﺨﺪع وﺗﻮﻫﻢ ،ﺗﺎرة ﺗﺘﻘﻤﺺ زي اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﻃﻮراً ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ دﻋﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ ﻣﻈﻬﺮ أو أﺛﺮ
ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻛﺎن أم ﻛﺎﺋﻨﺎً .وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ وأﺷﻜﺎل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،أو ﺳﻠﻄﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻘﻮة وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺒﺮﻫﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ إﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ )ﻓﻮﻛﻮ.(.2005 ،
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وأﺗﺴﺎﻋﺎً ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف
اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ أو أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى،
ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮﻛﻮ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎداً وﺛﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر) ،ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﻠﻄﺔ( ,وﻫﻲ اﻟﻤﺎل,
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ ,اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ,اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﺬه ﻳﺤﺪدﻫﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻼً ،ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎ ).(Foucault, 1978, pp: 121
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻓﻮﻛﻮ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :أﻧﻨﻲ ﻻ أﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ،أي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﻛﺮاه ،داﺧﻞ اﻟﺪول ،وﻻ أﻗﺼﺪ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻹﺧﻀﺎع اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻟﺴﺖ أﻗﺼﺪ
ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ
ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ).(Foucault, 1978, pp: 123
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺜﻮرة:
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ:
ﻋﻨﺪ ﻓﻮﻛﻮ ،ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻲ ﻛﺤﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺠﻮﻫﺮ اﻷﻧﺴﺎن
اﻟﻤﺤﺴﻮس وإﻧﺠﺎز ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﻛﻜﻤﺎل ﻟﻠﻤﻜﺎن ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻧﻀﺎﻻت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،أو
ﺗﺒﻌﺎً ﻷﺣﻼم ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪورة وﻣﻨﻴﺔ ،أو ﻋﺼﺮ ذﻫﺒﻲ )ﻓﻮﻛﻮ ،1990 ،ص .(146 :وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﺗﺴﺎءل ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا ﻧﻘﺎوم ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﻮﺻﻔﻬﺎ
ﻛﺎﺋﻨًﺎً ﺗﻨﻴﻨﻴﺎً ﺧﺮاﻓﻴﺎً ﻳﻤﺜﱢﻞ روح اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺎﻫﺎ )ﺑﻐﻮرة ،2000 ،ص.(267-215 :
وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪأ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،وإﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدة ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺘﺤﻴﺰة ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﺑﻞ وﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ) .(Pickett, 1996, pp: 456وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺟﺪت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻮﻛﻮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺟﻴﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻼﻣﻌﻘﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮل اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻜﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﺎ .وﻫﻜﺬا
ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ – ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨّﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ-
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪا ﻫﺬا واﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ(،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﺪم أدوات ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ أي ﺳﻠﻄﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،أو
إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أداة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻓﻬﻢ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ وأداﺋﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻫﻮ
ﺑﻬﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﺑﺪﻳﻠًﺎً ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎوم اﻷﻓﺮاد ﺧﻄﺎب
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻮﻛﻮ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ:
ﻣﻤﻜﻨﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ،وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻋﻔﻮﻳﺔ ،وﻣﺘﻮﺣﺸﺔ وﻣﻌﺰوﻟﺔ وﻣﺪﺑﺮة وزاﺣﻔﺔ ،وﻋﻨﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،أو ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ أو ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ ،أو اﻟﻌﻜﺲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻨﻘﻂ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ
ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة ﻣﺎ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ).(Pesses, 2017
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﻛﻮ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ،
وأﺧﻴﺮا اﻟﺜﻮرة؟
إن ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﻛﻮ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺰﺣﻒ ﻣﻦ
اﻷﺳﻔﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﻂ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎك ﺧﻂ ﻣﻮازٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وأن ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺤﺪ
ذاﺗﻬﺎ وﺟﻬﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﺑﺎوي ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮه ﻓﻮﻛﻮ ﻓﺄن
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أو اﻟﺜﻮرة -اذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ -ﻗﺎﺋﻤﺔ داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻮرة أو ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى :اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻲ ﺛﻮرة ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺟﺞ
ﻧﻴﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺨﻤﺪ وﺗﺜﻮر اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﺈن
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻂء ،و ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺜﻮرة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻮرة واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ.
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن أي ﻧﻈﺎم ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ،ﻓﺎﻟﺜﻮرة ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺮوج اﻟﻨﺎس إﻟﻰ
اﻟﺸﻮارع أو اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ أو اﻟﺤﺎﻛﻢ- ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ -وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ إن "اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ")أﺑﻮ ﺧﺎص ،2017 ،ص .(97:وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻗﻮى ﻓﻲ إﻃﺎر دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ ،أن ﻫﺬا ﻣﺠﺮد ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺜﻮرﻳﻴﻦ
ورﺟﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ واﻷﻗﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ راس اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻷن
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وإﻧﻤﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺛﻮرات
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ :ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺠﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺛﻮرات ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻘﻂ أﺧﺮى؟
وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﻠﻌﺐ دوره ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻔﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺪث اﻟﺜﻮرة ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪث
ﺑﺎﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﻓُﺠﺎءة وﺗﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺛﻮرات ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺗﺨﺪم ﺑﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪده وﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ- ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺜﻴﺔ .-وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺸﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﻢ
ﺗﺠﻠﺐ إﻻ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ .وﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈن اﻟﺜﻮرات ﻛﺬﻟﻚ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟﺜﻮرات ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن ،ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﻲ ﺛﻮرة
ﺷﻌﻮب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺴﻼح ،ﻷن ﺳﻼﺣﻬﺎ اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .وأﺧﻴﺮا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺜﻮرة ﻻ ﺗﻜﻮن
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ
اﻷﺳﻔﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺣﺘﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم.
إن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ وﻟﻢ ﺗﻘﻠﻪ ،وﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ أﻳﻦ أﺻﺎﺑﺖ
وأﻳﻦ أﺧﻄﺄت ،ﺑﻞ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪه ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺠﺒﺖ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ،
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺧﻔﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ،أي اﻟﺒﺪاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ،أو
اﻷﻻﻋﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ،أو اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻮن ﺑﻬﺎ .وﻻ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺤﺠﺐ إﻟﻰ
ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ أو إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﺎﺋﻖ وﺟﻮدي ﻳﺤﻮل دون أن ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺎب اﻟﻮاﺣﺪ أداة
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً ،ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺬات اﻟﻤﻔﻜﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻤﺖ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﻨﺴﻴﺎن ،وﻋﻤﺎ ﻳﺘﺴﺘّﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ وﻳﺴﺘﺪلّ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺤﻤﻖ
واﻟﺠﻨﻮن واﻟﻼﻣﻌﻘﻮل.
أﺳﻔﺮت ﺛﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﺻﻮغ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺮدات ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺟﺪﻳﺪة ،أو ﺑﻨَﺤﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﺻﻮﻟﻲ ،اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ ،اﻟﻔﻮﺿﺔ اﻟﺨﻼﻗﺔ ،واﻟﺬي
ﻫﻮ ﻣﺜﺎر ﻟﻼﻟﺘﺒﺎس واﻟﺠﺪل ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻫﺬا
اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﺎدة اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻷﺷﻴﺎء ،ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻻﻧﺴﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .وﻟﺬا ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺘﺎن
ﺗﺘﻴﺤﺎن ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻧﺒﺠﺎس اﻟﻤﻌﺎرف ،أي ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻴﺤﺎن ﻟﻸﻓﻜﺎر أن
ﺗﺘﺮﺗﺐ وﺗﺘﺸﻜﻞ وﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺎت أن ﺗﺸﺘﻐﻞ؛ وﻫﻤﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻌﻤﻼ ﻋﻞ زﺣﺰﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺻﻮب اﻟﻼﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ،واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻼﻣﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث؛ وﻫﻤﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻔﺴﺮان ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﺮﻓﻲ إﻟﻰ آﺧﺮ ،أو ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎن ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ :اﻷول أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
وﺷﺮﻃﺘﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،وﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة )ﺗﻨّﻴﻨﺎً( ﻣﻦ ﻓﺮد ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،أو ﻣﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﺨﺮاﺋﻂ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة(
اﻟﻤﺤﺎﻳﺜﺔ واﻟﻤﻨﺒﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ودواﺋﺮه وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ )ﻓﻮﻛﻮ ،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ،1990 ،ص .(237:ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺒﺪو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ،أو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻌﻞ وﺗﺆﺛﺮ ،أو ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻣﺆﺳﺴﻲ ،أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،أو ﻓﻲ ﺧﻀﻮع
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن ﻋﻤﻼً ﻓﻜﺮﻳﺎً ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب )اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب( ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ واﻟﺴﻠﻢ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺠﺮدة ،ﻻ ﺗﻤﺖّ ﺑﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﺎرات واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗُﺮﺟﻤﺖ ﺑﺄﺿﺪادﻫﺎ ﻟﺪى اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ)اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ص 241:وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻤﺮء ذاﺗﻪ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻻﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻘﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺘﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ،ﺑﻜﻞ
اﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
إن ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮﻛﻮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ا ﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ وﺳﻄﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ذﻛﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع:
 -1ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ودﻣﺞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻌﻬﻢ ،وﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻓﻬﻢ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ.
 -2ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة واﻟﺨﻀﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

 -3ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إذا أرادت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﺑﻄﺎل ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إذن أن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ أﺳﻔﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻟﻴﺲ ﻗﻤﺘﻪ؛ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺑﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﺎج وأﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﺸﻼً ذرﻳﻌﺎً ﻷن اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻮى ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻣﺼﺎﻟﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻻً وﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺼﺎﻟﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ ﺳﻌﺖ
إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺸﺎﺷﺔ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺮاد اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻً :ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﻮ ﻛﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺤﻔﺮي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ،وﻻ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة ،واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮه ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮاً ،واﻟﻼﺳﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺮاً،
وﻓﻮﻛﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺎرب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ ﺣﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ أﻧﻤﺎط وﺟﻮدﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
اﻷورﺑﻴﺔ ،أي أﻧَﻪ واﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻲ ،وﺑﺤﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺤﺪد ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،
أﻧَﻬﺎ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻫﺪف ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ،ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ،ﻻ
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻔﺮادة ﻗﻮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،إﻧَﻤﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔٍ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﺗُﻔَﻌﻞ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ،وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ –ﺣﺴﺐ ﻓﻮﻛﻮ -إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻟﻔﻌﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ أﺻﻌﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺎرج أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻨﻬﺎ :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،إﻧَﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺤﺎﻳﺜﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗُﻨﺘﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت واﻻﺧﺘﻼﻻت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺤﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ﺳﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﺘِﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،وﺑﻬﺬا ﺗﻨﺘﻔﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ،وﺗﺘﺤﺪد ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻓﻬﻢ وﻧﻘﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻔﻬﻢ –ﺣﺴﺐ ﻓﻮﻛﻮ -ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ)ﻓﻮﻛﻮ،1988 ،
ص.(81:
راﺑﻌﺎً :إن ﻣﺸﺮوع ﻓﻮﻛﻮ اﻟﻤﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادة اﻟﻘﻮة اﻟﻨﻴﺘﺸﻮﻳﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﻀﺎرة ،ﻣﻤﺎ ﻣﻬﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎس
ﻟﻈﻬﻮر ﺗﻘ ﻨﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪار ﺟﻬﻮد ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،واﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ إرادة
اﻟﻘﻮة ،وﻧﻘﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ" :أن اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ" ،وأن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻮة
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ وﺑﻨﻲ دوﻣﻲ

اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺰاع ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺴﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺘﺮﻛﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺪد ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
 .1اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 .2اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﺴﺪ اﻟ ﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،إﻧَﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﺬات ،وﺗُﻔَﻌﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ،ﻣﺜﻞ) :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﺴﻲ ،واﻟﺸﺒﻖ ،واﻟﻠﺬة،
واﻷﻟﻢ… .(.وﻗﺪ ﻋﺪ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺷﻜﻼً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻟﻠﺨﻄﺎب ،وﺟﻮﻫﺮاً ﻳﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮد،
وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﺮﻛﺰاً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ ،وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺷﺒﺎع اﻟﺮﻏﺒﺎت ،واﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻧُﻜﺮان اﻟﺬات.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺑﻮ ﺧﺎص ،ﺟﻮدة ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،(2017) ،اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻓﻮﻛﻮ،
)دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
ﺑﺎرﺗﻨﺲ ،ﻫﺎﻧﺲ ) ،(2005ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ :ﻓﻮﻛﻮ ،ﻻﻛﺎن ،اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺧﻤﻴﺴﻲ
ﺑﻮﻏﺮارة ،ﻣﺠﻠﺔ ﻧﺰوى ،اﻟﻌﺪد 43
ﺑﻐﻮرة ،اﻟﺰواوي ) ،(2000ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﻟﺪواي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ) .(2000ﻣﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﻫﻴﺪﺟﺮ ،ﻟﻴﻔﻲ
ﺳﺘﺮوس ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ .دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت
دوﻟﻮز ،ﺟﻴﻞ ) ،(1987اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻘﺮاءة ﻓﻮﻛﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻔﻮت ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت
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اﻟﺴﻴﺪ ،رﺿﻮان ) ،(2011ﻣﻘﺪﻣﺔ :ﺗﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ،اﻟﻠﻔﻴﺎﺛﺎن :اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺮب ،وﺑﺸﺮى ﺻﻌﺐ ،أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ،
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﺰوز ) ،(2008ﻓﻮﻛﻮ وﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺪارات ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ )ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ( ،اﻟﻌﺪد 13
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ) ،(1988ﺟﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻄﺎﺗﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ) .(1990إرادة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻄﺎع ﺻﻔﺪي وﺟﻮرج أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ .ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ) .(2003ﻳﺠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :دروس اﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻟﻴﺞ دي ﻓﺮاﻧﺲ ﻋﺎم
 .1978ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺰواوي .دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﻴﺮوت
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ) ،(2004ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺸﺎم ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ،(1990) ،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ وﻻدة اﻟﺴﺠﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﻠﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﻣﻄﺎع ﺻﻔﺪي ،ﺑﻴﺮوت :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ.،
ﻳﻔﻮت ،ﺳﺎﻟﻢ ) ،(2005ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،دار اﻷﻣﺎن  -اﻟﺮﺑﺎط.
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